






































































































Steuart, Sir James, An inquiry into the principles of political
oeconomy : being an essay of the science of domestic policy in free
nations..., 2 vols. London, A. Millar and T. Cadell, 1767.
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ベンガルの鋳貨の現状に適用さる貨幣の原理
Steuart, Sir James, The principles of money applied to the
present state of the coin of Bengal : being an inquiry into the
methods to be used for correcting the defects of the present
currency ; for stopping the drains which carry off the coin ; and
for extending circulation by the means of paper-credit. Composed
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Smith, Adam, [Letter] 1760
March 19, Glasgow [to 1st Earl






































































Smith, Adam, The theory
of moral sentiments.
London, A. Millar ; 
Edinburgh, A. Kincaid










Smith, Adam, An inquiry into
the nature and causes of the
wealth of nations, 2 vols. London,
W. Strahan and T. Cadell, 1776.
59
経済学および課税の原理












































































An essay on the principle
of population, as it affects
the future improvement
of society, with remarks
on the speculations of Mr.
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and other writers. Lon-
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journal kept during his
























































































Pacioli, Luca, Summa de arithmetica geometria,
proportioni, et proportionalita. 
















































時の大蔵大輔 井上馨、紙幣頭 芳川顕正、大蔵大丞 渋
沢栄一など明治新政府の首脳は、税制の改革、貨幣制度
の改革、企業の近代化等のために明治6年8月1日株式会
社第一国立銀行を創設した。とりわけ、通貨制度の改革
のために、紙幣寮にシャンドを、造幣寮にはポルトガル
人ブラガ（Vicente E. Braga：1840－1911年）を招聘し、
日本の金融経済の近代化に着手した。シャンドの記帳シ
ステムは、第一国立銀行の営業開始と同時に用いられ、
その後全国各地に設立された多くの国立銀行で採用され
ていった。
『銀行簿記精法』は、全５巻から成り、第1巻は、初
学者のために銀行の取引例を用いて仕訳の方法と帳簿の
種類を分かり易く説明したものである。第2巻から第5巻
までは、41種類にもおよぶ日記帳、総勘定元帳、補助簿
についての詳細な説明がなされている。
『帳合之法』が明治の学校教育における簿記の普及に
多大の尽力をなしたのに対し、『銀行簿記精法』は、単
に銀行だけにとどまらず、保険業や信託業を始め広く一
般の企業を含む実務界に少なからざる影響を与え、日本
の近代化に大きく貢献した。 （渡邉　泉）
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